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  During the last ten years， 193 renal parenchymal operations were performed for renal
calculi at Osaka and Ehime University Hospitals．
  To evaluate the short－term postoperative course， 57 cases were reviewed for operative
procedure， renal function， urinary tract infection and residual stones．
  To evaluate the long－term prognosis of nephrolithotomy， 108 patients for whom ove； fiye
years had elapsed postoperatively， wer’? ntered in this study． The follow－up rate of these
patients remained 53． 1％． Renal calculi were detected on the operated side including possible
residual stones in 44．3％； 13．5％ of’ the ，stones were largei than 5 mm and accompanied
by urinary tract infection．
  Twenty－two cases were treated．by par’tial nephrectomy． At the fo116w－up examination of
9 patients done more than five years postoperatively， 6 patients were found to have stones in
the operated kidney， 3 of whom had stones larger than 5 mm in diameter．
Key words： Repal calculi， NePhrolithotomy， lndication， Prognosis




















    Table l．腎切石術施行症例
 （1976．10．1～1979．12．31．愛媛夫泌尿器科）
結石の形態
．サンゴ状結石  33例  37腎
多発性腎結石  19例  20腎
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 NT NT B （1コ）    （2コ以上）
         腎切開方法
      PN ： Pyelonephretomy
      NT 1 Nephrotomy
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  Table 5・予後調査時の三石率
Stone free 一 29／s2
Stone bearing 23／s2  Sand 2  Small（5×5mm未満）   6
  Middle（5－9mm） 5




19ア0  1971  1972  1973  1974  ！975   言十
手術症例    lI 27




 腎不全      1
5年以上IO年未満．
 調査症例    4  11
15 18 21 16
0 1 O O
        l
I














予後調査率 53．1％（52／gs腎） Table 6．手術結石の形態と有石率












計 52 （22） 23 （s）
Table 4．腎機能の予後
1， IVP
  造影剤の排泄  症例数
   良好     33
   軽度障害   lO
   高度障害    9





結石成分 腎切石症例数   有川症例数
    （ ）：サンゴ状大結石
2． Serum Creatinine
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Cases ±  十  ・朴  十
S量on㊧・ずree
Stene－bearing
  Size of stone
   Sand
   Small
   Middle
   Large

























1970  1971  1972  1973  1974  1975   言十
腎摘症例数   7  3  0
5年以上io年未満の
調査症例数    l  l  O
死亡症例数
 老衰       1
 他臓器悪性腫瘍
    予後調査率
    対側賢の結石発生
        （自排）
7   3  2 22
4  3   1 10
        3
  ］
1 O／lg ＝± 52．6 ％
［／10＝ 1 oo o／ti








1  5  4 22
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32 1 Q 3． ．O 9
腎狂態の結石の性状
 サンゴ状結石（大）     lI
 サンゴ状結石〔小）     2
 多発性結石         5
 腎孟結石          4
   計          22
腎摘例のIVP（DIP）所見
 造影剤排泄なし      1［
    極めて不良     9
    やや不良      2
   計         22
腎孟切石・腎切石術の既往症例



























Table 12． Extended pyelolithotomy
           ］979．6一・1981．IO
          Osaka univ． hosp，






























っアこ （Table l 3）．
Tablc 13・術中X線撮影と隅石率
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